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ることで突然変異誘発処理を 10 年間行った．開花当日の夜中に 1 時間，1.5mM の N-メチル-N-ニトロソウレアを処理する方法で，
高い突然変異誘発率で，従来の方法と変わらない種々の突然変異体が得られた．これまでにも報告されているが，品種により誘発
率は異なり，“台中 65 号”の方が“あきたこまち”よりも突然変異誘発率は高かった．一方で，突然変異誘発率が特に低い年度も
あり，用いる試薬によっては処理液の pH を低く保つことが重要である可能性が示唆された．また M1世代で得られる異常な個体を
いくつか調べたが，稔性が無い個体が多く，後代種子が得られた場合も遺伝しない個体があった．それらの中には劣性の突然変異
体としてよく知られている垂葉突然変異(drooping leaf)によく似た個体もあった．しかし DL 遺伝子の塩基配列を調べたところ，DL
遺伝子のエキソンの塩基配列は正常だった．
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のハウス育苗を行った．5月の下旬に，8L のポット













が 1.0mMから 1.5mMになるように MNU（Sigma N-4766， 
CAB chemicals FM25905または Toronto research 
chemicals M325815）を計りとり， 500ml の水に，
MNUを溶かし原液とした．原液は使用直前まで氷冷
状態，暗所で保存した．処理液は，深さ 10cm 幅 60cm
奥行き 30cm 程度の蛇口付きのバッドに原液を入れ，
9.5Lの水道水で処理直前に薄め作成した．MNU 処理
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“台中 65号”の M1集団から 58 個体，また同年の“あ
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We induced mutations in rice by treating rice fertilized egg cells with 1.5 mM N-methyl-N-nitrosourea for 1 h at midnight on the flowering day 
for a decade to isolate mutants to decipher rice developmental genetic programs. Although the duration and timing of N-methyl-N-nitrosourea 
treatments were set, we obtained mutants in great numbers, and the range of mutant phenotypes was comparable to that of traditional MNU 
treatments. The mutagenesis rate varied based on the variety, and the mutagenesis rate of “Taichung 65” was higher than that of 
“Akitakomachi,” as previously reported. However, the efficacy of inducing mutations varies over time, implying that maintaining the pH of the 
treatment solution low is critical. We screened the M1 and M2 generations and discovered two unusual M1 plants that were either completely 
sterile or not heritable. One of them had the well-known trait “drooping leaf”; therefore, we sequenced the plant’s DL gene and found no 
mutations in the exon region.
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